






















Western Dialectal Expressions in Japanese Language Texts, Based on 
the Shin-Gaku Dō-Wa (Hear t-Learning Ethics Moral Discourse), 
Published in the First Half of the Meiji Era.
―How foreigners kept up with the trend of replacing old language 
forms with the new―
MATSUMOTO Takashi
Abstract　 From the beginning of the Meiji Era to the middle, Japanese language 
texts which processed the Ethics Moral Discourse were published in succession.  
During this period, the prestige of the Western dialect was lost, and it overlapped 
with the time when standard Japanese based on the Tokyo dialect was formed 
instead.  This paper investigates five kinds of texts which processed “Kyū-Ō Dō-Wa” 
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(Kyū-Ō’s Ethics Moral Discourse), or “Shin-Gaku Michi-no-Hanashi” (Heart-
Learning Discourses on the Path of Morality) as materials.  They are suitable for 
learning spoken language because both discourses are the records of lecturers.  
However, they are not good for standard Japanese models of the new age, because 
they are publications of the late Tokugawa period and are richly-laden with the 
Western dialect.  Each text took measures to cope with dialectal expressions, such 
as attaching explanatory notes to the main texts, or choosing non-dialectal words 
and phrases for the main texts.  The attitude of each text to the Western dialect 
differs generally depending on the publication time.  Early period publications 
recognized the Western dialect as a contemporary prestigious language while 
keeping in mind the linguistic differences between the east and west.  On the other 
hand, later period publications recognized the center of gravity had shifted to the 
Tokyo dialect, and showed the attitude of observing the Western dialect from a 
remote location.  The insightful non-native speaker, such as the text editors, knew 
that the shift of the language norm from the old west to the new east seemed to be 
a revolution superficially, but was fundamentally an inheritance.  Therefore, they 
were able to absorb language forms suitable for the new era even from old 
materials.








け「The best are the collections entitled Kiuō Dōwa, Shingaku Dōwa, and 
Teshima Dōwa.  Of these the Kiuō Dōwa is undoubtedly the most amusing. 








































































































































からも後進の学習に心学書をすすめている（Satow 1881: 16―22, 45―52）。
　心学道話をいち早く英訳して海外に紹介したのはミットフォードである。




Kiu-o Do-wa. Ni no Jo.（O’Neill 1874）である。国内ではイビーのKiuō Dōwa: 


























明治期3大英字紙のひとつThe Japan Weekly Mail. は1881年8月6日の書評欄
で、イビー編Kiuō Dōwa: Ichi no Jō. を取り上げ「... in a volume designed to aid 
in “the rapid acquirement of a use of the colloquial suf ficient for practical 
purposes,” no warning is given against such antiquated or provincial words as ja 
and gorōjimase, which would either not be understood, or, if understood, would 




　この批判に対し、イビーはThe Chrysanthemum. 誌1881年10月号に「Criticism 
in the East.」（通巻385―391頁）と題する記事を寄せて「I would say that I have 
heard “ja” and “gorōjimase” within the last few days, both perfectly understood 









































































































































































































































































































































（1）動詞の音便 （2）形容詞 （3）打消 （4）断定





















































































































































































































































































Chōkichi! Anata wa erai hashiru ga」のように西日本型の副詞的用法である。
そのため他の箇所では「ゑろふ」が別の表現「餘程の／ yohodo no」になって
いる。例えば「Oya ga yohodo no bimbō de」の下線部は、奥田の「ゑろふ」
に相当する。
　（2）形容詞の第3例「なふ」と「なく」の違いは「nani hitotsu fusoku naku 
























































（a） 上方化　 5件 1％
（b） 脱上方　60件13％ （c） 中立的　小計392件86％
（b1）動詞　　19 （c1）別語での換言85 （c5）縮約形→原形19
（b2）形容詞　 9 （c2）追加38　削除60 （c6）音声50　表記18
（b3）打消し　 4 （c3）硬化15　軟化12 （c7）イル→オル29
（b4）ほか　　28 （c4）促音→直音　22 （c8）ほか39

































































































































































































































































































のか／ suwatte oru no ka? 」
（c8）ほか「……といひましたれば／……と云
イイ






















　オニールは1874（明治7）年刊Kiu-o Do-wa. Ni no Jo. の序文4節で「The 




















































み。」（和本15丁裏2～ 3行）については「To [3, 5 
and 8]. Iute, saying, is understood.」と注記し（30頁）、省略された「いふて」
を補っている。
　インブリーの「心学道の話」は1889（明治22）年刊Handbook of English-
Japanese Etymology. 第2版の最終章（Imbrie 1889: 213―287第XI章）をなすもの
である。この日本語文法書の初版（Imbrie 1880）はもともと第X章までしかな
く、第 XI章の SELECTIONS（from the Shingaku Michi no Hanashi, with a 
translation and notes.）は第2版への増補改訂に伴って新たに加えられた。
　インブリーは、前のオニールが省略語句を上方語で補ったのと対照的に、東
京語で省略語句を補いながら学習者の理解を促している。例えば「hito ni hito 
no michi wo okonawashite yaritai to, iroiro no hōben wo o tate nasareta mono 
ja.」（284頁）という本文に関して「Yaritai to: yaritai to omotte.」（287頁）と注
記し「と」のあとに促音便の「おもって」を補って読むよう教えている。同様
に「“Hai Sayōnara itte sanjimashō” to. Nani ge naku dete ikō to suru to, ...」（229
頁）には「To: to itte.」（232頁）と注記し「と」のあとに促音便の「言って」
を補っている。さらに「Sono kama ya shakushi wa o kama jano o shakushi jano 
iya o oke jano o fukin jano to iwaruru yue, ...」（280頁）には「Jano (in Tōkyō 




　Handbook of English-Japanese Etymology. 初版が1880年に出版されて間もな
く、サトウによる書評がThe Chrysanthemum. の1881年1月号と2月号に分け
て掲載された（Satow 1881）。その中に「The dialect employed in Mr. Imbrie’s 
work is throughout that of Tokio」というくだりがある（52頁）。インブリーが
全面的に東京語を採用したというサトウの評言は、小稿の観察と一致する。
　イビーも1881（明治14）年刊Kiuō Dōwa: Ichi no Jō. で上方語を東京語に言
い換えている。例えば「Konnichi ono-ono sama ni o hitori-bitori o me ni kakarai 
demo, ...」（3頁）という本文に対して「kakarai, Kyoto for kakaranai. In the 
same manner the na of the negative is often dropped ...」と注記し、京都では「か
（13）― 188―
からない」等の「な」が落ちて「かからい」になりがちだと説明している。同
じく1892（明治25）年の増補版Kyūō Dōwa: Ichi no Jō and Ichi no Ge. でも、本
文「Oya wa kandō shitomunōte naranu keredomo, ...」（16頁）に、注釈「shitomu 
nōte＝ shitō nōte＝ shitaku nakute.」（51頁）をつけ、上方語を東京語に言い換
えて説明している。
　またVOCABULARY欄で動詞を扱うときイビーは、例えば「Shitagai, -au or 








が唯一異なる例外は「Azawarai, -au or -ō, -ōta, -atta, t.v. To laugh in scorn.」で、
タ形が逆順の「ウ音便、促音便」という並び方になっている。また「言ふ」は、
終止・連体形の非音便とウ音便が同形のため「Ii, iu, iuta or itta, i.v. To say; 





















　1881年にイビーは月刊誌The Chrysanthemum. に「On Writing Japanese in 
Roman Letters.」と題するローマ字表記法を5回にわたって連載した（5・6・7・
8・11月号、通巻157―62，204―09，259―63，304―08，441―45頁、URLは参考文
献Satow 1881参照）。連載の序盤6月号で東京語の優位性に触れ「Tokio is not 
only the political capital, but also the intellectual heart of the nation, and Tokio 
speech is already and will increasingly become the typical dialect of Japan.」（207
頁）と述べている。
　連載の終盤となる8月号と11月号は「The manual for transliterating Japanese.」
と副題のあるローマ字表記法の具体的な手引きである。8月号序文で「In the 
following Manual there are occasionally two spellings given, the reason being that 
in those places there are two distinctly recognized, and according to 




（ⅰ）アガナフ aganafu＝ aganau or aganō, to redeem.／ウバフubafu＝
ubau or ubō, to take away.／ウヤマフuyamafu＝uyamau or uyamō, 
to honour.／テツダフ tetsudafu, tetsudau or dō, help.／ハフhafu＝
hau or hō, to creep.
（ⅱ）アフafu＝ō or au, to meet.／コフko-fu＝kō or kou, to desire.／シタ

















アストンのA Grammar of the Japanese Spoken Language. 第4版（Aston 1888）






Shimai-te becomes  shimatte.（Yedo dialect.）
shimōte.（Western dialect.）



















に言及している。「the dialect of Tokyo (itself a slightly modified form of the 
Kyoto dialect, which was formerly considered the standard Colloquial) has 
gained an ever-increasing importance and preponderance, as the general medium 







































































Aston, William George (1869) A Short Grammar of the Japanese Spoken Language. Nagasaki: 
F. Walsh.（渡邊修1982に影印掲載）
Aston, W. G. (1873) A Short Grammar of the Japanese Spoken Language. Third Edition. 
心学道話を加工した明治前期の日本語教材における上方語の扱い―言語規範の新旧交代に外国人はどう向き合ったか―
（18）― 183―
London: Trübner & Co. (in The Western Rediscovery of the Japanese Language, Volume 
6. edited with an introduction by Stefan Kaiser. Richmond, Surrey: Curzon Press, 
1995.)
Aston, W. G. (1888) A Grammar of the Japanese Spoken Language. Yokohama: Lane, 
Crawford & Co.; London: Trübner & Co.
 〈https://archive.org/details/grammarofjapanes00astorich〉
Aston, W. G. (1899) A History of Japanese Literature. London: William Heinemann.
 〈https://archive.org/stream/historyofjapanes00astouoft#page/n11/mode/2up〉
Chamberlain, Basil Hall (1888) A Handbook of Colloquial Japanese. London: Trübner & 
Co.〈https://archive.org/details/handbookofcolloq00chamrich〉
Eby, Charles Samuel (1881) Kiuō Dōwa: Ichi no Jō. A Japanese Sermon Transliterated and 
Annotated with Vocabulary. Yokohama: Kelly & Co. 東洋文庫蔵本
Eby, C. S. (1892) Kyūō Dōwa: Ichi no Jō and Ichi no Ge, with Vocabulary. Tokyo: Z. P. 
Maruya & Co. 国立国会図書館蔵本
Hepburn, James Curtis (1886) A Japanese-English and English-Japanese Dictionary. Third 
Edition. Tō kyō : Z. P. Maruya & Co. ゼー・シー・ヘボン『改訂増補　和英英和語林集
成』丸善商社書店〈http://www.meijigakuin.ac.jp/mgda/waei/〉
Imbrie, William (1880) Handbook of English-Japanese Etymology. Tō kiyō : R. Meiklejohn & 
Co.〈https://archive.org/details/handbookenglish00imbrgoog〉
Imbrie, W. (1889) Handbook of English-Japanese Etymology. Second Edition. Tokyo: Z. P. 
Maruya & Co.〈https://archive.org/details/handbookofenglis00imbrrich〉
Knox, George William (1882)『心學道の話』出版者不明、青山学院大学図書館蔵本
Mitford, Algernon Bertram (1871) Tales of Old Japan. London: Macmillan & Co.
 〈https://archive.org/details/talesoldjapanwi00mitfgoog〉
O’Neill, John (1874) A First Japanese Book for English Students. (Kiu-o Do-wa. Ni no Jo.) 
London: Harrison & Sons.
 〈https://books.google.co.jp/books?id=j0ARAQAAIAAJ&hl〉
Satow, Ernest Mason (1881)“Notices of Books. Handbook of English-Japanese Etymology. By 
William Imbrie (Tokio 1880).”in The Chrysanthemum, A Monthly Magazine for Japan 
and the Far East. VolumeⅠ : 16―22, 45―52.
 〈https://books.google.co.jp/books?id=rbcRAAAAYAAJ&hl〉
Satow, E. M. (1921) A Diplomat in Japan. Philadelphia: J. B. Lippincott Company.
 〈https://archive.org/details/adiplomatinjapa00satogoog〉
 アーネスト・サトウ著、坂田精一（1960）訳『一外交官の見た明治維新』岩波文庫
